













I think she likes me, but how can I tell, what will I do if she hates me?

























1931-2019） の最初の長編小説『青い目がほしい』（The Bluest Eye 1970） の
パラテクスト2 の一つである小学校国語 （英語） 読本「ディックとジェイ























られる。ここでは，ジュネット （Genette 1972: 196-217; 1983: 53-60），
プリンス （Prince 1982: 54-5），リーチ＆ショート （Leech & Short 2007
［1981］: 255-89），フルダーニク（Fludernik 2003），ショート （Short 2007） 
を参考に，遠藤 2017; 2018 で提案した次の 7種類を認める。







（3）　 物語化された言説: 登場人物の発話 /思考行為 （伝達部） とその内容 
（被伝達部） を語り手が自らの声で要約する。語り手の単声。
（4）　 間接言説 （話法 /思考）: 登場人物の発話 /思考行為 （伝達部） とその
内容 （被伝達部） を語り手が自らの声で再現的に報告する。語り手の
単声。
（5）　 自由間接言説 （話法 /思考）: 登場人物の発話 /思考の内容 （被伝達部） 
だけを語り手が自らの声に登場人物の声を重ねるかたちで報告す
る。語り手と登場人物の二声の被り （の効果）。
（6）　 直接言説 （話法 /思考）: 登場人物の発話 /思考行為 （伝達部） を語り





（double logic of narrative）」を含め，物語内容と物語言説の関係については，Culler 






（7）　 自由直接言説 （話法 /思考）: 登場人物の発話 /思考の内容 （被伝達部） 
だけを語り手が登場人物の声を模倣するかたちで報告する。登場人
物の単声 （の効果）。
 （遠藤 2017: 11-2; 遠藤 2018: 64 一部改訂）
（1） は語り手による「解説 （commentary）」，（2） は語り手による「描写 
（description）」や事象報告を主とする「叙述 （narration）」と呼ばれてきた
事態をカヴァーする。（1） 及び （2） は慣習的な用語の 「地の文」 に相当す
る。（3）～（7） は，登場人物の発話や思考 （心の中の声と言い換えてもよい） 
が語り手によっていかに報告されているかを扱う。この問題系の歴史は古
く，プラトンやアリストテレスにまで遡ることができる「ミメーシス /ディ






4　  Genette 1972: 187-217; 1983: 52-67 を参照。簡便な説明としては Prince 2003












になるのが近代小説，例えば，ジェイン・オースティン （Jane Austen 
1775-1817） の小説であるのも理由のないことではない。自由間接言説の



















Banfield 1982の 「発話者不在文 （speakerless sentence）」という立場がある。詳しく

































Here is the house. It is green and white.  It has a red door. It is very pretty.  
Here is the family. Mother, Father, Dick, and Jane live in the green-and-white 
house. They are very happy. See Jane.  She has a red dress. She wants to play. 
Who will play with Jane? See the cat. It goes meow-meow. Come and play. 
Come play with Jane. The kitten will not play. See Mother. Mother is very nice. 
Mother, will you play with Jane? Mother laughs. Laugh, Mother, laugh. See 
Father. He is big and strong. Father, will you play with Jane? Father is smiling. 
Smile, Father, smile. See the dog. Bowwow goes the dog. Do you want to play 
Jane? See the dog run. Run, dog, dog, run. Look, look. Here comes a friend. 























Here is the house it is green and white it has a red door it is very pretty here 
is the family mother father dick and jane live in the green-and-white house 
they are very happy see jane she has a red dress she wants to play who will 
















 8　 Chall & Squire 1991: 122 によれば，“Dick and Jane”シリーズとは，William S. Gray 




O’Donnell による The Alice and Jerry Books もあるが，主流は “Dick and Jane”シリー
ズだったという。なお，19世紀から 20世紀にかけての国語読本の資料の所在に関
する現状調査報告については，O’Brien 2004が参考になる。
 9　 こうした解釈の嚆矢となったのが Klotman 1979である。参看できた主要な『青い
目がほしい』論も，それぞれに留保をつけながら，基本的にこの解釈を継承してい





















10　 冬の部の前半部，クローディアの語りにおける「ムラート （混血） の夢の子供 （a 
high-yellow dream child）」 （62），転校生モーリーン・ピールの挿話に示唆されてい
る （「白人の女の子たちは学習のパートナーに彼女が割り当てられても舌打ちはし





あり，実際，トニ・モリスン自身が統合学校で学んだ。例えば Lister 2009: 1-2を



















Quiet as it’s kept, there were no marigolds in the fall 1941.  We thought, at the 
time, that it was because Pecola was having her father’s baby that the marigolds 
did not grow.  A little examination and much less melancholy would have proved 
to us that our seeds were not the only ones that did not sprout ; nobody’s did.  Not 
11　 「証人としての語り手」については，例えば，Herman MelvilleのMoby Dick （1851） 
の Ishmael， F. Scott Fitzgerald の The Great Gatsby （1925） の Nick Carrawayなどを想
起されたい。いずれも生き残りの語り手として主人公の死に至る経緯が直接見聞し
たこととして語られる。近代小説の語りの歴史における「証人としての語り手」の








る 「直接言説（話法 /書記 /思考）」 については， 遠藤 2017: 6も併せて参照されたい。
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even the gardens fronting the lake showed marigolds that year.  ［…］, if we planted 
the seeds, and said the right words over them, they would blossom, and everything 









For years I thought my sister was right ; it was my fault. I had planted them too 
far down in the earth. It never occurred to either of us that the earth itself might 
have been unyielding. We had dropped our seeds in our own plot of black dirt. Our 
innocence and faith of the hope were no more productive than his lust or despair. 
What is clear now is that of all of that hope, fear, lust, love, and grief, nothing 
remains but Pecola and unyielding earth. Cholly Breedlove is dead ; our inno-












   There is really nothing more to say̶except why.  But since why is difficult to 




















































13　 O’Niell 1994: 113-143 及び Nieragden 2002の焦点化モデルを一部改変した遠藤




















Frieda brought her four graham crackers on a saucer and some milk in a 
blue-and-white Shirley Temple cup.  She was a long time with the milk, and 
gazed fondly at the silhouette of Shirley Temple’s dimpled face.  Frieda and she 
had a loving conversation about how cute Shirley Temple was.  I couldn’t join 
them in their adoration because I hated Shirley.  Not because she was cute, but 
because she danced with Bojangles, who was my friend, my uncle, my daddy, 
and who ought to have been soft-shoeing it and chuckling with me.  Instead he 
was enjoying, sharing, giving a lovely dance thing with one of those little white 


































14　 ボウジャングルズとはアフリカ系アメリカ人のタップ・ダンサー Bill “Bojangles” 
Robinson （1878-1949） のことであり，シャーリー・テンプルと共演した映画には以
下の 4作品がある。The Little Colonel （1935），The Littlest Rebel （1935），Rebecca of 
Sunnybrook Farm （1938），Just Around the Corner （1938）。（‘Bill “Bojangles” Robin-





























ンプルを貶めるために思いついたのがジェイン・ウィザーズ （1926- ） で
16　 冬の部の一人称の語り手による，ムラートの少女モーリーン・ピールのずり落ちな
い「ニーハイソックス （knee socks）」（62-63） や同じく冬の部の全知の語り手によ
る裕福なムラートの女ジェラルディンの立場から描写されているピコーラの「歩い
ているうちに踵までずり落ちたソックスの片割れ （one of which ［i.e. the solid socks］ 














Younger than both Frieda and Pecola, I had not yet arrived at the turning point 
in the development of my psyche which would allow me to love her.  What I 
felt at that time was unsullied hatred.  But before that I had felt a stranger, 










ディアの語りにおけるモーリーン・ピールによる Imitation of Life （1934） のムラー
トの 9歳の少女の名前 “Peola” を “Pecola” と間違えてピコーラに尋ねる場面 「ピ
コーラ，それって『模倣の人生』の女の子の名前じゃなかった？（“Pecola?　Wasn’t 
that the name of the girl in Imitation of Life?”）」（69） がある。ムラートの出自を隠し







前の「奇妙なもっと恐ろしいこと （a stranger, more frightening thing）」に
ついての語りの導入という物語言説レヴェルを対象にしたメタ物語的解説
の機能をも果たしている。導入されたその事象とは，以前のクリスマスに








When I learned how repulsive this disinterested violence was, that it was 
repulsive because it was disinterested, my shame floundered about for refuge.  
The best hiding place was love.  Thus the conversion from pristine sadism to 
fabricated hatred, to fraudulent love.  It was a small step to Shirley Temple.  I 
learned much later to worship her, just as I learned to delight in cleanliness, 














































“Well, it probably won’t live.  They say the way her mama beat her she lucky 
to be alive herself.”
“She be lucky if it don’t live.  Bound to be the ugliest thing walking.” 
 “Can’t help but be.  Ought to be a law : two ugly people doubling up like that 
to make more ugly.  Be better off in the ground.”
















I thought about the baby that everybody wanted dead, and saw it very clearly.  
21
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It was in a dark, wet place, its head covered with great O’s of wool, the black 
face holding, like nickels, two clean black eyes, the flared nose, kissing-thick 
lips, and the living, breathing silk of black skin. No synthetic yellow bangs 
suspended over marble-blue eyes, no pinched nose and bowline mouth. More 
strongly than my fondness for Pecola, I felt a need for someone to want the 
black baby to live̶just to counteract the universal love of white baby dolls, 
































“Let’s ask Him to let Pecola’s baby live and promise to be good for
a whole month.” 
“O.K.　But we better give up something so He’ll know we really mean it
this time.” 
“Give up what? We ain’t got nothing. Nothing but the seed money, two 
dollars.” 
“We could give that.  Or, you know what?  We could give up the bicycle.  Bury 
















































　A little black girl yearns for the blue eyes of a little white girl, and the horror 






　We tried to see her without looking at her, and never, never went near.  Not 
because she was absurd, or repulsive, or because we were frightened, but 
because we had failed her.  Our flowers never grew.  I was convinced that 
Frieda was right, that I had planted them too deeply.  How could I have been so 









We were so beautiful when we stood astride her ugliness.  Her simplicity deco-
rated us, her guilt sanctified us, her pain made us glow with health, her awk-
wardness made us think we had a sense of humor.  Her inarticulateness made 
us believe we were eloquent.  Her poverty kept us generous.  Even her wak-
ing dreams we used̶to silence our own nightmares.  And she let us, and 
thereby deserves our contempt.  We honed our egos on her, padded our char-















And now when I see her searching the garbage̶for what?  The thing we 
assassinated?  I talk about how I did not plant the seeds too deeply, how it was 
the fault of the earth, the land, of our town.  I even think now that the land of 










































うに見えるからだ。 （d） は語り終わりの部分であるが， 成人の語り手ク
ローディアによって成人のピコーラの現在が描写されている。字義通りに





















































楽しそうに話し合った （Frieda and she had a loving conversation about how 











After a long while she spoke very softly.  “Is it true that I can have a baby 
now?” 
“Sure,” said Frieda drowsily.  “Sure you can.”
“But…how?” Her voice was hollow with wonder.　
“Oh,” said Frieda, “somebody has to love you.”
“Oh.”
［…］.
　Then Pecola asked a question that had never entered my mind.  “How do 
you do that?  I mean, how do you get somebody to love you?”  But Frieda was 




















初潮のことを知らず「私，死ぬの？（Am I going to die?）」というピコー
ラの問いに，フリーダが 「ぜーんぜん。 死なないよ。 ただ，あんたが赤









































（a） It had occurred to Pecola some time ago that if her eyes, those eyes that 
held the pictures, and knew the sights─ if those eyes of hers were different, 
that is to say, beautiful, she herself would be different. （b） Her teeth were 
good, and at least her nose was not big and flat like some of those who were 
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thought so cute. （c） If she looked different, beautiful, maybe Cholly would be 
different, and Mrs.  Breedlove too. （d） Maybe they’d say, “Why, look at pretty-























自分を見続ける （Long hours she sat looking in the mirror, trying to discover 







コーラの心の中の声が被る，あるいは，前景化する。（c） は （b） をそのま
ま引き継ぎ，ピコーラの空想は，両親の不和の原因が自分の醜さにあると
いう前提にまで及び，（d） の「単純でも，直截でもない言語事象 （this lin-










Pretty eyes.  Pretty blue eyes.  Big blue pretty eyes.
Run, Jip, run.  Jip runs, Alice runs.  Alice has blue eyes.  Jerry has blue eyes.
Jerry runs.  Alice runs.  They run
with their blue eyes.
Four blue eyes.  Four pretty
blue eyes.  Blue-sky eyes.  Blue-like Mrs. Forrest’s








































机に一人だけで座っている学級でたった一人の子供 （She was the only 
member of her class who sat alone at a double desk.）」 （45） であるピコーラ
にとって，「ディックとジェイン」を音読する教室の中にも居場所はない。
シンプソンは，後続する語り手による叙述「毎晩，必ずピコーラは青い目




































Prettier than Alice-and-Jerry Storybook eyes?
Oh, yes.  Much prettier than Alice-and-Jerry Storybook eyes.
And prettier than Joanna’s?
Oh, yes.  And bluer too.
スとジェリー」なのかについてまで議論は及んでいない。特に，後者にあって，
「ディックとジェイン」も「アリスとジェリー」も共にこれらの読本に影響を与え



















Please.  If there is somebody with bluer eyes than mine, then maybe there is 
somebody with the bluest eyes.  The bluest eyes in the whole world.
That’s just too bad, isn’t it?
Please help me look.
No.
But suppose my eyes aren’t blue enough?
Blue enough for what?
Blue enough for ［…］ I don’t know.  Blue enough for something.  Blue enough 
［…］ for you! 
























































は，Johnston 1939: 297-302; Chall  & Squire 1991: 132; Calfee & Heibert 
1991: 295; Eldredge & Reutzel & Hollingsworth 1996: 201-225を参照。オハイオ州
もその調査対象に入っている，小学 2年対象の英語音読 （oral reading） の教室内指
導の実態調査をした Eldredge & Reutzel & Hollingsworth 1996: 203によれば，アメ
リカ合衆国の小学校英語教育における音読の教室内指導の歴史には，一時期，変化


















目東南角 （33） の「店舗として建てられたビルのだだっ広い一階 （a spa-
cious first floor of a building that had been built as a store）」（126） に引っ越
しており，母親「ミセス・ブリードラヴ」は裕福なフィッシャー家に「常
雇いの仕事 （a permanent job）」（127） を見つけ，豊かなフィッシャー家で
の経験を自分の家には持ち込まぬと心に決め，家事を放棄し，ピコーラの
醜さゆえの「成長への恐怖，他人への恐怖，生きることへの恐怖を娘に叩
き込む （into her daughter she beat a fear of growing up, fear of other people, 





















なければならない時に限って当てた （They （i.e. teachers） tried never to 



























































































［…］ the sayer, the one who knows, is a child speaking, mimicking the adult 
black woman on the porch or in the backyard.  The opening phrase is an effort 
to be grown-up about this shocking information.  The point of view of a child 


























いたけれど，1941年の秋にマリゴールドは咲かなかった  （Quiet as it’s kept, 


















The Bluest Eye was my effort to say something about that; to say something 
about why she had not, or possibly ever would have, the experience of what 










である 1970年にトニ・モリスンは 39歳であり， 語り手としてのクローディ
アも当然 39歳になる。加えて，もう一つのパラテクスト「奴隷制度のロ
24　 「作者のペルソナである成人のクローディア」（Klotman1979: 124） とする立場から，
三人称の語りの全知の語り手も実は「作者のペルソナ」であるクローディアと見做
す立場 （Malmgren 2000） まである。因みに，マルグレンはシュタンツェルの物語
論に依拠し，一人称の語りの部分を「登場人物に反映する物語り状況 （figural nar-
rative situation）」，三人称の語りの部分を「局外の語り手による物語り状況 （authorial 
narrative situation）」としている。なお，ジュネットとシュタンツェルの物語論の
基本的な異同については，遠藤 2004 を参照。 
25　 Toni Morrisonの本名は Chloe Ardelia Wofford。12歳でカトリックに入信後，洗礼名
の Anthonyを加え，以後，Chloe Anthony Woffordを使用。ToniはWashington D.C.の
Howard Universityの学部生の頃から使用していたニックネーム。1958年 Harold 





マックティア （Millicent MacTeer） の思い出から始めている26。 1932年か
33年に母方の曽祖母がロレインの自宅を訪れ，孫娘に当たるクローィの
母親に向かって放った一言，「この子たち，異物が混入しているね （Your 
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